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思春期の日系国際児の文化的アイデンティティについての研究




 The purpose of this study is to clarify the cultural identities of intercultural children with 
Japanese ancestry, Japanese mothers’ views on their children’s cultural identities, as well as 
the relationship between the mothers’ views and the actual cultural identities of their 
children. The participants were five adolescent Japanese-Indonesians (12-14 years old) 
who have a Japanese mother and an Indonesian father, and their mothers. They all live in 
Indonesia. Semi-constructed interviews were conducted. In addition, participant 
observations were carried out at their school. The analysis was mainly qualitative in nature. 
The results suggest the following: Adolescent Japanese-Indonesians are on their way to 
forming “identities as intercultural children” in which both Japanese and Indonesian culture 
has been mixed, because they are acquiring both cultures as well as both languages, to 
some extent, and are relatively well accepted in the societies in which they dwell. Those 
are regarded as the conditions for forming “identities as intercultural children ”. However, 
the relationships between the mothers’ views on the cultural identities of their children and 








































































































































































































































































































































































事例 １ ２ ３ ４ ５
言語 日 イ 日 イ 日 イ 日 イ 日 イ
　　　話す ５ ８ ４ 10 ７ ９ ６ ９ ８ 10
　　　聴く ５ ８ ６ 10 ９ 10 ７ 10 ９ 10
　　　読む ４ ８ ４ ９ ７ 10 ６ 10 ７ 10
　　　書く ４ ８ ４ 10 ７ 10 ６ 10 ７ 10
　　　平均 4.5＜８ 4.5＜9.75 7.5＜9.75 ６＜9.75 7.75＜10
地域言語 ６ － ８ － ２
英語 ４ － ８ 5.5 ４
知識：日対イ ３＝３ ５＞３ ７＜８ ６＝６ ５＝５
注）日＝日本語／日本文化、イ＝インドネシア語／インドネシア文化
表１　家庭のなかでの言語使用（事例別）
事例 １ ２ ３ ４ ５
主言語 イ／Ｂ／日 イ＞日（時々） － イ／日 日
母→子 日／イ 日／イ 日　90％＞他 イ／日 日＞イ（混）
子→母 日／イ イ＞日 イ　90％＞他 イ／日 日＞イ（混）
父→子 日 イ＞他 Ｂ イ 日＞イ（混）
子→父 日 イ Ｂ イ 日＞イ（混）
きょうだい イ（90％） イ Ｂ, イ イ イ













































事例 １ ２ ３ ４ ５






























































































































































































































































































































































































































































































子ども 母親 子ども 母親 子ども 母親
言語 文化 言語 文化
１ 日＜イ 日＝イ 日＜イ 日＜イ 日＜イ ミックス （イ） （イ）
２ 日＜イ 日＞イ 日＜イ 不明 日＜イ 日＜イ － イ
３ 日＜イ 日＜イ 日＜イ 不明 日＝イ 日＜イ イ 本人次第
４ 日＜イ 日＝イ 日＝イ 日＝イ 日＜イ 日＞イ 日 日
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＜付記＞
　本研究は科学研究費補助金（基盤研究（C））「日
系国際児のアイデンティティ形成とその支援のあ
り方に関する実証的研究」（研究代表者：鈴木一代）
による研究成果の一部である。
